Summary
Thermosensitivity of the expression (or the transmission) of a feminizing factor causing different types of monogeny in the Crustacea Oniscoidea Armadillidium vulgare Latreille. Monogeny observed in numerous populations of A. vulgare may be caused by various masculinizing (M) and feminizing (F, f', f) factors. The latter convert the genetic males (ZZ) into neo-females. One of these factors (F) is a bacterium which induces a thelygeny where females are resistant to masculinization. The other feminizing factors (f', f) respectively induce thelygeny (T f .) and arrhenogeny (Ar f ) with masculinizable females.
The T f . females (population of Rabat) reared at 20 °C during 4 generations produce thelygenous broods where males are exceedingly rare. When the T f' females are reared at 30 °C, their progenies (F l ) become arrhenogenous in the first or in the second brood. When the first brood remains thelygenous, the females reared and mated at 20 °C produce T f , broods (F 2 ) . Otherwise, when the females are reared at 30 °C, they produce Ar f broods (F 2 ) .
When the first or the second brood has become arrhenogenous, the few females produce broods (F 2 ) with variable sex-ratio : thelygenous, arrhenogenous or intermediate (pseudo-amphogenous) ; in most cases, the sex-ratio of the successive broods of a female remains unchanged. The persistence of arrhenogeny, at 20 °C, shows similarities with the effects named « dauermodifications ».
However in some cases, the sex-ratio of the 3rd or 4th brood becomes increasingly female biased. Such variations constitute a reversion to the initial thelygenous type. This temperature (30 °C) has no effect on the sex-ratio of the genetic females (ZW) which remains amphogenous (d / y = 1).
These results show that one factor (f) only is the cause of the 2 types of monogeny (thelygeny and arrhenogeny). The expression of this factor depends on temperature and other parameters such as genotype and age of females. The multiplicity of the acting parameters causes in some populations a continued variation of sex-ratio.
These data seem to have similarities with those related to Drosophila, namely transmission of virus u and the P.M. and above all I.R. systems, which determine hybrid dysgenesis. Lorsque la température a un effet inhibiteur partiel (variable d'un zygote à l'autre) sur le facteur f' (cas des portées Ar imparfaites), il est difficile de prévoir la nature des descendances ultérieures des néo-femelles « exceptionnelles ». En effet, lorsqu'elles sont croisées à 20 °C, on observe, dans les premières portées, une grande hétérogénéité dans la transmission -ou l'expression -des facteurs féminisants puisque les descendances peuvent être thélygènes, amphogènes ou arrhénogènes. Ce résultat semble donc indiquer que ces génitrices -dont la mère possédait des facteurs du type stabilisé (f') -peuvent, selon les cas, avoir hérité de facteurs de type stabilisé ou non stabilisé (f). Cependant l'étude, sur un an, des descendances de ces femelles montre qu'il peut intervenir chez certaines une modification du sex-ratio après la 3 e ou la 4 e portée ; cette évolution correspond toujours à une forte augmentation du taux des femelles, c'est-à-dire à un retour tardif au type stabilisé f'. Le maintien d'une arrhénogénie stable dans les descendances des néo-femelles nées à 30 °C puis élevées pendant un an à 20 °C peut être considéré comme un effet retardé de la température, mais susceptible d'être réversible chez certaines femelles. Cet effet retardé n'est pas sans rappeler les effets appelés « dauermodifications » et rapportés parfois à des éléments extrachromosomiques (B REGLIANO et üL, 1980 ; M INAMORI , 1969 
